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Abstract
This article considers territorial issues, in particular the Senkaku islands issue from 
the perspective of indigenous peoples. Since the establishment of modern interna-
tional law, these peoples who regarded as ＂uncivilized＂ or ＂savage＂ have not been 
recognized as respected actors in international society. Regarding territorial is-
sues, too, many of them have ignored as the actors in recent discussions. In gener-
al, the Senkaku islands issue is supposedly a conflict between two countries: Japan 
and China, or between three governments: Japan, China and Taiwan. However, this 
article attempts to prove that the Ryukyuan people, who were deprived by Japanese 
colonialism, have the legitimate territorial right of the Senkaku islands. The govern-
ments should pursue ways for all peoples to co-exist in this area acknowledging the 
Ryukyuans＇rights.







た。1945年 6 月に採択された国連憲章前文が，「われら連合国の人民（We 
the Peoples of the United Nations）」という主語で始まっていることは，これを
端的に表している。さらに，この内容は，1960年12月に採択された「植民地
諸国・人民に対する独立付与に関する宣言（Declaration on the Granting of In-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　Crowford, James, ＂The Rights of Peoples＂, Oxford University Press, 1988.
2 ）「先住民族」概念の登場に関しては，以下の文献を参照。











6）外務省 HP「尖閣諸島についての基本見解」（http://www. mofa. go. jp/mofaj/area/




























　　Gilbert, Jeremie,＂ Indigenous Peoples＇Land Rights under International Law From Vic-





19）外務省 HP「尖閣諸島に関する Q ＆ A」（http://www. mofa. go. jp/mofaj/area/senkaku/ 
qa_1010. html, 2013年 9 月26日）を参照。その他，朝日新聞も「尖閣諸島」に関
する論説記事（2014年 1 月 1 日）で，古賀を「日本の民間人」と紹介している。
20）琉球併合のころに沖縄にやってきた日本人の商人で，大阪，鹿児島出身者が多
く，米や砂糖の取引を独占して，琉球人の反発を買った。（「沖縄コンパクト事









壁に利用した仮小屋を建設している。（http://senkakusyashintizu. web. fc2. com/
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